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Abstract: In 2014 and 2015, I was given the opportunities by Gakken Co. to edit 
and translate big two pieces of American literature in the 19th century, “Little 
Women,” written by Louisa May Alcott and “Daddy-Long-Legs”, by Jean 
Webster. Through the job I thought about some supporting characters in novels, 
who are playing very important roles but not coming under the spotlight: Hannah, 
a servant in “Little Women” and Pritchard, a visiting committee in “Daddy-Long-
Legs”. I would like to make myself clear about the issue of what I have been 
wondering about since I was a child, when I read these books for the first time in 
my life. 





























 話を little women に戻すと、これは四人の娘のことなので複数形の women となってい
るが、women の単数形は woman である。 
「この単数形の『my little woman』は当時、男の人から女の人への呼び掛けとしてよく
使われたもので、特殊な言葉ではありません」（横川寿美子：『若草物語』の三つの映画
化---あなたはどのジョーが一番好きですか？/ H26 年度 国際子ども図書館児童文学連続
講座講義録より） 














































い遺言状の証人にまでなる。Part 19 Amy’s Will にしか登場しない、脇役というにも出番が
少ないこの「チョイ役」は、その詳しい人物描写により、たった一回の出番で見事にその
印象を植え付け、読者の脳裏に具体的なイメージを浮かばせるのである。 
エスターとハンナは、ふたりとも初出のところでは old とある（old Hannah, old Esther）。
ただし、同年代であったかどうかはわからない。 














who had lived with the family since Meg was born, and was considered by them all more as a friend 
than a servant）とあるのに対し、エスターのほうはマーチ叔母の家で「権勢をふるってい
て、マーチ叔母はもはやエスターなしでやっていかれない」（Esther was a French Woman,--
-（中略）---who had lived with “Madame,” as she called her mistress, for many years, and who 
rather tyrannized over the old lady, who could not get along without her.）とある。 
ちなみに、ハンナのほうは「メグが生まれたときからこの家にいる」とあるので、had 
































“Goodness only knows.  Some poor creeter come a-beggin’, and your ma went straight off to see 








1-4 Who is Hannah?---ハンナのアイデンティティをめぐる考察 































































 2017 年 7 月、筆者はアメリカ東海岸の旅行ツアーに参加し、コンコードのオーチャー
ドハウスを訪れた。ルイザ・メイ・オルコットの住んでいた家であり、オルコット記念館
にもなっている木造二階建てのカントリー風の屋敷である。 
































































 それでは、オーチャードハウスの Jan Turnquit 館長は、日本人のもつイメージに対し















「 “Little Women” のすべての登場人物には実在のモデルがいます。唯一、特定のモデル












































































  I have four going at once. Just now, they’re Tennyson’s poems and Vanity Fair and Kipling’s 
Plain Tales and ---don’t laugh---Little Women.  I found that I am the only girl in college who 
wasn’t brought up on Little Women.  ----and the next time somebody mentions pickled limes, I’ll 































































 You’ve never heard about my clothes, have you, Daddy?  Six dresses, all new and beautiful 
and bought for me---not handed down from somebody bigger.  Perhaps you don’t realize what a 
climax that marks in the career of an orphan?  You gave them to me, and I am very, very, very 
much obliged.  It’s a fine thing to be educated---but nothing compared to the dizzying experience 
of owing six new dresses.  Miss Pritchard, who is on the visiting committee, picked them out---not 
Mrs. Lippett, thank goodness. I have an evening dress, pink mull over silk(I’m perfectly beautiful in 
that), and a blue church dress, and a dinner dress of red veiling with Oriental trimming (makes me 
look like a Gypsy) and another of rose-colored challis, and a gray street awfully big wardrobe for 
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